Introduction
Coordinating surveillance policies in animal health and food safety 'from farm to fork' Animal health and human health are closely interlinkedmore than sixty percent of the pathogens that cause diseases in humans originate from domestic or wild animals. In addition, both animals and humans are affected by, and affect, the environment in which they exist. Zoonotic pathogens may be transmitted to humans via food, through direct contact between animals and humans, or by other routes. In this issue of the Scientific and Technical Review interest is focused mainly on pathogens transmitted from animals to humans via food.
Although attempts have been made in some countries and regions to coordinate control systems across the animal health, food safety and human health sectors, most systems are generally poorly coordinated. In view of the recognised need for, and importance of, better coordination of surveillance policies for animal health, food pathogens and foodborne diseases, it was thought appropriate to devote an issue of the Review to this subject. Such coordination has many different aspects and the papers have been grouped under four main headings:
-mechanisms for integrating animal health and food safety surveillance -implications for international organisations -practical examples -the scientific and technical basis of coordinated policies.
Mechanisms for integrating animal health and food safety surveillance

Global legal basis for notification of animal and human diseases
Successful control of animal and human diseases, and possible epidemics, depends on rapid access to complete information on the disease situation. In order to ensure a timely response, diseases must be immediately notified in a transparent manner. The rapid exchange of information about animal diseases, including zoonoses, was the main objective in establishing the World Organisation for Animal Health (OIE) almost 90 years ago and facilitating such an information exchange is still one of its most important activities. The current OIE and World Health Organization (WHO) requirements and systems for notification of animal and human diseases are described in this issue. The notification of diseases may have a negative impact on a country' s economy (e.g. by causing loss of export markets or discouraging tourism). However, new information technologies and practices make it difficult to hide the occurrence of serious notifiable diseases. A country that does not fulfil its notification obligations loses international credibility and makes the spread of disease more difficult to prevent. However, political will to report diseases is not enough -there is also a need for adequate scientific, technical and other resources to detect them, collect and collate the information and transmit it rapidly to the OIE and WHO. Both these organisations provide support to their members to develop such resources.
Integrating animal health and foodborne disease surveillance
To develop effective integrated programmes for animal health and foodborne disease surveillance, several key questions must be addressed, including: what is the relative incidence, morbidity, mortality and economic cost of the foodborne disease in humans? what kind of surveillance is needed to identify the disease-causing agent in the animal population? Do we have the ability to control the disease in the animal population? What disease detection tests are available and what is the sensitivity, specificity and cost of these diagnostic tests? Does the country, region or agency involved have the legal, financial and educational resources to carry out the surveillance and follow this up with appropriate actions? After the key questions have been addressed the veterinary and public health sectors together have to decide if surveillance and control are feasible and, if they are, they can then start to develop the programme.
The role of veterinarians and Veterinary Services
Food safety activities are best undertaken using an integrated, multidisciplinary approach that considers the whole of the food chain. The education and training of veterinarians, which includes both animal health and food safety components, makes them uniquely equipped to play a key role in the surveillance and control of animal health, food safety and foodborne disease. Traditionally, the role of the Veterinary Services extended from the farm to the slaughterhouse, but in many countries their role has been broadened to include subsequent stages of the food chain. Veterinary Services play a key role in investigating outbreaks of foodborne disease all the way back to the farm and in formulating and implementing remedial measures once the source has been identified. In order to make best use of the often limited resources for preventing, detecting and controlling foodborne disease, it is important that Veterinary Services work in close cooperation with all other professional groups and stakeholders, including human and environmental health professionals, analysts, epidemiologists and food producers, processors and traders. The OIE has developed the 'Performance of Veterinary Services (PVS) Pathway' to help countries evaluate the organisation of their Veterinary Services and identify what could be done to improve the surveillance and control of animal and public health.
Antimicrobial resistance
Antimicrobial resistance is an important and growing problem worldwide, with serious implications for both animal and human health. Recognising this, the OIE has published a Scientific and Technical Review on 'Antimicrobial resistance in animal and public health' (Vol. 31 [1], 2012) and organised a Global Conference on the Responsible and Prudent Use of Antimicrobial Agents for Animals in March 2013 to further develop methods to deal with this problem. This issue of the Review discusses the progress made so far in integrating systems for surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial use, the technical aspects and challenges and possible solutions.
The role of veterinary medicines regulatory agencies
Veterinary medicines are important for both food safety and food security as they help to prevent animal disease and maintain animal health. The responsibility for controlling such medicines, and for monitoring whether or not they are being used prudently, lies with many different organisations and individuals, including regulatory agencies, pharmacists, veterinarians and farmers. The responsibilities of veterinary medicines regulatory agencies include pre-market reviews and assessments, approval, post-market adverse-effect monitoring (including monitoring of antimicrobial resistance in foodborne microorganisms) and enforcement.
Integrating animal health and food safety surveillance data from slaughterhouse control Surveillance at the slaughterhouse level for animal health and food safety purposes encompasses examination for the presence of pathology, pathogens, drug residues, chemical contaminants and antimicrobial resistance. Government, industry and academia are the primary proponents of such surveillance. The results of slaughterhouse control should be communicated to the authorities responsible for animal health and to farmers for action, where appropriate. Information related to food safety is used by those responsible for deciding whether to approve the food for human consumption or other purposes or reject it. Efforts to integrate data across government, industry and academia can encounter significant legal, logistical and financial challenges. It is proposed that policies to encourage effective integration of animal health and food safety surveillance data from slaughterhouse control should promote a longterm approach to integration, the application of risk-based schemes, the transparent provision of data to the public, and the generation of consumer-oriented communications derived from these data.
Veterinary education
Effective surveillance of animal health, food pathogens and foodborne disease is dependent on the availability of adequate human, scientific and technical resources, and in particular on the availability of sufficient numbers of welleducated and experienced veterinarians. This is clearly recognised by the OIE, which appointed an Ad hoc Group on Veterinary Education to propose ways of supporting its Members, in particular developing countries, to improve their veterinary education. The OIE has developed guidelines on education and is currently organising its third conference on this theme (4-6 December 2013, Foz de Iguazu, Brazil). The requirements for veterinary education in the area of food safety (including animal health, food pathogens and surveillance of foodborne disease) and training projects aimed at meeting these requirements are discussed.
Implications for international organisations
OIE's role
The OIE' s role in information exchange and the control of animal diseases, including zoonoses, is described. Its mandate since its establishment in 1924 has been to facilitate the exchange of animal health, public health and scientific information and to further the control and eradication of animal diseases. 
Estimating the global burden of foodborne diseases
One of the major problems in trying to estimate the number of cases of foodborne diseases, and in identifying their causes, is under-reporting -many of those affected do not contact the medical services and, even if they are reported, many disease outbreaks are not investigated or the investigations do not result in identification of the source of the problem. In 2006, in order to address these challenges, the WHO launched the Initiative to Estimate the Global Burden of Foodborne Diseases. This initiative aims to provide policy-makers with more complete information on the public health impact of unsafe food in a comprehensive, integrated manner. The background to this initiative and the results achieved to date are presented.
Planning for rapid response to outbreaks of foodborne zoonotic diseases
Despite the implementation of preventive measures, outbreaks of foodborne zoonotic diseases have occurred and will continue to occur. Guidance on planning for a rapid response to outbreaks of such diseases is given in a paper from WHO. The importance of coordination between all the agencies involved, for example those responsible for public health, food and feed safety, agriculture and fisheries, industry and trade, local authorities, inspection and tourism, is emphasised. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and WHO have produced guidance documents for use by national authorities on foodborne outbreak investigation, establishing food safety emergency response plans, applying risk analysis principles during food safety emergencies and developing national food recall systems. The OIE, FAO and WHO are working together to develop an intersectoral mechanism to conduct robust and timely joint risk assessments when faced with foodbornedisease outbreaks or other food safety emergencies. 
Implementing Codex Alimentarius standards
Codex Alimentarius standards are specifically recognised by the WTO SPS Agreement as the international benchmarks in the area of food safety. Similarities in the risk analysis methodologies used by the Codex Alimentarius Commission (CAC) and the OIE in the case of zoonoses are highly enabling of integrated food control systems. The CAC and the OIE are increasingly working together to develop their respective standards for foodborne zoonoses so that they are non-duplicative, cohesive and cover the whole food chain. At the national level, it is important that all the Competent Authorities involved are well coordinated and that information is shared with other food safety stakeholders.
Practical examples
The third section of this issue of the Review provides a number of practical examples of the integration of surveillance for different pathogens and in different regions of the world.
Anisakis
As aquaculture production and consumption of aquaculture products increases, the possibility of zoonotic infection from either handling or ingesting these products also increases. A paper on Anisakis includes information about the prevalence of infection and larval burden of Anisakidae in fish, human infection, economic impact and control measures.
Contact zoonotic infections from fish
An account of worldwide human cases of zoonoses caused by the principal fish and shellfish zoonotic pathogens is presented. The principal pathogens acquired topically from fish or shellfish through spine/pincer puncture or open wounds are identified. All of these pathogens have also been associated with disease outbreaks in food fish. Outbreaks are often related to management factors such as the quality and quantity of nutrients in the water and stocking density.
Surveillance of Salmonella serovars other than S. Enteritidis and S. Typhimurium
This paper discusses the practical aspects of surveillance of Salmonella serovars other than Enteritidis and Typhimurium (SE/ST). In most countries of the world no formal surveillance systems for human salmonellosis are in place, and data are limited to ad hoc studies. Data on animals, food and animal feed are even scarcer. The identification of non-SE/ST serovars may be hampered by the lack of experience in serotyping and availability of (high-quality) antisera.
Subtyping of Salmonella remains important to identify sources for human infections and to target interventions. However, in the future, culture-independent diagnostic assays will be used increasingly, which will result in the loss of epidemiological subtyping and antimicrobial susceptibility data. The validation of these assays for all serovars, particularly the rare ones, needs attention. Although current subtyping based on the KauffmannWhite scheme is well established and has been shown to be robust, a new generation of subtyping methods will replace it in the near future.
Integrating animal health, food pathogen and foodborne disease surveillance in different regions
Three papers review regional attempts to integrate the surveillance of animal health, food pathogens and foodborne diseases. The first paper describes the situation in the European Union (EU), where there is an integrated approach to risk assessment with a special focus on human health and the whole food chain and on sciencebased interventions to reduce the risk to consumers. This coordination is achieved mainly through cooperation between the European Food Safety Authority, the European Centre for Disease Prevention and Control and the authorities in the 27 EU Member States.
The second paper provides a description of the characteristics of surveillance and the attempts made in the Americas to institute truly integrated surveillance systems that bring together disease surveillance of medically treated clinical populations with disease surveillance for food-production animals. The paper also describes the characteristics of an ideal, integrated food safety system.
The situation in developing and in-transition countries is reviewed in the third paper. In these countries, animal diseases, foodborne pathogens and foodborne diseases have enormous impacts upon the health and livelihoods of producers and consumers. Unfortunately, human and financial resources for the effective surveillance of infectious disease threats are often limited, leading to chronic under-reporting. This further contributes to an under-estimation of the impacts of these diseases and an inability to implement effective control measures. However, innovative communication and diagnostic tools, as well as new analytical approaches and close cooperation within and between animal and human health sectors, can be utilised to improve the coverage, quality and speed of reporting and generate more comprehensive estimates of disease burden. These approaches can help tackle endemic diseases and build essential surveillance capacities to address changing disease threats in future.
Scientific and technical basis of integration policies
This final section includes papers on the scientific and technical basis of coordinated policies.
Improved analytical methods for surveillance and source attribution
Robust and accurate diagnostic assays are needed to detect the infectious agents rapidly and to limit their spread. The large arsenal of novel assays that has been developed during the last three decades and which have had a tremendous impact on the detection of infectious agents is reviewed. The new diagnostic methods are mostly laboratory based and expensive, as they require sophisticated equipment and specialist skills. However, rapid and cheap field-based assays are also being developed. Several examples of the development of novel assays are given, including methods for avian influenza viruses, noroviruses and hepatitis A viruses, Salmonella spp., and Campylobacter spp.
Foodborne parasites
Humans suffer from several foodborne helminth zoonotic diseases, some of which can be deadly (e.g. trichinellosis, cerebral cysticercosis) while others are chronic and cause only mild illness (e.g. intestinal taeniosis). The design of surveillance and control strategies for the various foodborne parasite species and the involvement of veterinary and public health agencies vary considerably because of epidemiological features and the different life cycles of these parasites. The strategies and methods required for surveillance for these parasites in livestock are discussed, including the required policy-level actions and the necessary collaborations between the veterinary and medical sectors to achieve a national reporting and control programme.
Animal identification and traceability
It is rarely possible to successfully contain an outbreak of an infectious animal disease, or to respond effectively to a chemical residue incident, without the use of a system for identifying and tracking animals. The linking of animals at the time they are slaughtered, through the use of their identification devices or marks and accompanying movement documentation, with the meat produced from their carcasses adds further value from the perspective of consumer safety. Over the past decade, animal identification technology has become more sophisticated and affordable. The development of the internet and mobile communication tools, complemented by the expanded capacity of computers and associated data-management applications, has added a new dimension to the ability of Competent Authorities and industry to track animals and the food they produce for disease control, food safety and commercial purposes. The importance of animal identification and traceability is recognised in two chapters of the OIE Terrestrial Animal Health Code and in a Codex Alimentarius standard dedicated to this subject.
Antimicrobial resistance in microorganisms associated with aquatic animals
The OIE Aquatic Animal Health Code recommends that programmes for the monitoring and surveillance of antimicrobial resistance in microorganisms associated with aquatic animals be initiated by appropriate authorities. The last paper in this issue discusses the classes of bacteria to be studied in such programmes and the methods of sample collection that should be employed. The susceptibility test protocols appropriate for use in such programmes, the interpretive criteria that should be applied to the data they generate and the form in which the output of such programmes should be reported are also reviewed. Surveillance programmes should employ standardised and internationally harmonised susceptibility test methods to the greatest extent possible. 
Les infections zoonotiques de contact ayant leur source chez les poissons
Un autre article fait le point sur les cas d'infection humaine par des agents pathogènes zoonotiques présents chez les espèces les plus courantes de poissons et de crustacés. L'article dénombre les principaux agents pathogènes pouvant être transmis à l'homme par contact direct de plaies cutanées avec des poissons ou des crustacés infectés, ou suite à une coupure par des épines ou des pinces. Tous ces pathogènes ont été retrouvés lors de foyers d'infections affectant des poissons destinés à l'alimentation humaine.
Ces foyers ont souvent été imputés à des facteurs relevant de la gestion des élevages, par exemple une qualité ou quantité inappropriées de substances nutritives dans l'eau ou une densité trop élevée des populations. 
La surveillance des sérovars de Salmonella hors Enteritidis et Typhimurium
La surveillance intégrée de la santé animale, des agents pathogènes d'origine alimentaire et des toxi-infections alimentaires dans les différentes régions
Trois articles décrivent les efforts déployés pour coordonner au niveau régional la surveillance de la santé animale, des agents pathogènes d'origine alimentaire et des toxiinfections alimentaires. Le premier de ces articles décrit la situation dans l'Union européenne (UE), où les évaluations du risque sont conduites suivant une approche intégrée qui met particulièrement l'accent sur la santé humaine et l'intégralité de la chaîne alimentaire, ainsi que sur les interventions fondées sur la science et visant à réduire les risques encourus par le consommateur. Cette coordination est principalement le fruit de la coopération entre l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le 
Fondements scientifiques et techniques de la coordination des politiques
La dernière partie contient des articles sur les fondements scientifiques et techniques de la coordination des politiques. La salud de los animales y la del hombre guardan una estrecha relación: más de un 60% de los patógenos que provocan enfermedades en el ser humano se originan en animales domésticos o salvajes. Además, tanto los animales como el hombre sufren la influencia del medio en el que viven e influyen en él. Los patógenos zoonóticos pueden transmitirse al hombre por los alimentos, por contacto directo entre animales y personas o por otras vías. Este número de la Revista científica y técnica está dedicado principalmente a los patógenos que se transmiten de los animales al hombre por vía alimentaria.
Amélioration des méthodes d'analyse pour la surveillance et la détermination des origines
Pese a que en algunos países y regiones ha habido tentativas de coordinar los sistemas de control de los sectores sanitario, zoosanitario y alimentario, en la mayoría de los casos estos sistemas están poco coordinados. Habida cuenta de la admitida necesidad e importancia de coordinar mejor las políticas de vigilancia en materia de sanidad animal, patógenos alimentarios y enfermedades transmitidas por los alimentos, se juzgó conveniente dedicar a este tema un número de la Revista. Dicha coordinación tiene muchas vertientes distintas, por lo que se han agrupado los artículos bajo cuatro grandes temas:
-mecanismos para integrar la vigilancia zoosanitaria y la de la inocuidad de los alimentos;
-repercusiones para las organizaciones internacionales;
-ejemplos prácticos;
-fundamento científico y técnico de políticas coordinadas.
Mecanismos para integrar la vigilancia de la sanidad animal y la de la inocuidad de los alimentos Base jurídica mundial de la notificación de enfermedades animales y humanas La eficacia de la lucha contra toda enfermedad o posible epidemia exige un rápido acceso a información completa sobre la situación sanitaria. Además, para poder intervenir a tiempo es indispensable que las enfermedades sean notificadas de inmediato y con toda transparencia. Cuando se creó la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), hace casi 90 años, el principal objetivo se cifraba en el rápido intercambio de información sobre enfermedades animales, en particular las zoonosis, y todavía hoy una de las más importantes labores de la Organización sigue siendo la de facilitar ese proceso. En este número se describen los requisitos y sistemas de notificación de enfermedades animales y humanas que tienen actualmente instituidos la OIE y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El hecho de notificar una enfermedad puede ser perjudicial para la economía de un país (por ejemplo, al acarrear la pérdida de mercados de exportación o frenar el turismo). Con las nuevas tecnologías y prácticas de información, sin embargo, resulta difícil ocultar la aparición de enfermedades graves de declaración obligatoria. Un país que incumpla sus obligaciones de notificación pierde credibilidad internacional y dificulta la tarea de prevenir la diseminación de patologías. No obstante, la voluntad política de notificar las enfermedades no basta: también se requieren suficientes recursos científicos, técnicos y de otra índole para detectarlas, obtener y ordenar la información y transmitirla rápidamente a la OIE y la OMS. Estas dos organizaciones ayudan a sus miembros a dotarse de esos recursos.
Vigilancia integrada de la sanidad animal y las enfermedades transmitidas por los alimentos
Para concebir programas eficaces e integrados de vigilancia de la sanidad animal y de las enfermedades de transmisión alimentaria hay que plantearse previamente una serie de interrogantes básicos, entre ellos los siguientes: ¿cuáles son los niveles relativos de incidencia, morbilidad y mortalidad en el ser humano, así como el costo económico, de las enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿Qué tipo de vigilancia se requiere para localizar al agente etiológico de una enfermedad en la población animal? ¿Estamos capacitados para controlar la enfermedad en la población animal? ¿Qué pruebas de diagnóstico existen, qué niveles de sensibilidad y especificidad ofrecen y qué costo tienen? ¿Dispone el país, la región o el organismo en cuestión de los recursos jurídicos, económicos y educativos necesarios para realizar las labores de vigilancia y obrar después en consecuencia aplicando las medidas adecuadas? Una vez despejados los principales interrogantes, los sectores veterinario y público deben determinar conjuntamente si tal labor de vigilancia y control es factible, en cuyo caso pueden empezar a elaborar un programa al respecto.
Introducción
Coordinación de las políticas de vigilancia de la sanidad animal y la inocuidad de alimentos "de la granja a la mesa"
Función de la profesión veterinaria y los Servicios Veterinarios
La mejor forma de controlar la inocuidad de los alimentos consiste en abordar esta labor desde un planteamiento integrado y multidisciplinar que contemple la totalidad de la cadena alimentaria. Gracias a la enseñanza y formación que han recibido, que abarcan materias ligadas tanto a la sanidad animal como a la bromatología, los veterinarios están especialmente bien pertrechados para cumplir una función clave en la vigilancia y el control de la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y las enfermedades de transmisión alimentaria. Tradicionalmente, la función de los Servicios Veterinarios cubría desde la explotación hasta el matadero, pero en muchos países se ha ido extendiendo también a las etapas subsiguientes de la cadena de producción de alimentos. Los Servicios Veterinarios desempeñan un papel fundamental a la hora de investigar brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, seguir su rastro hasta dar con la explotación de origen y, una vez localizada esta, formular y aplicar medidas de lucha. Para hacer un uso idóneo de recursos a menudo escasos con objeto de prevenir, detectar y controlar enfermedades de transmisión alimentaria es importante que los Servicios Veterinarios trabajen en estrecha colaboración con el resto de colectivos de profesionales y partes interesadas, en particular especialistas en salud humana y ambiental, analistas, epidemiólogos y productores, fabricantes y operadores de compraventa de productos alimentarios. La OIE ha definido el "Procedimiento de evaluación de la eficacia de los Servicios Veterinarios (PVS)" con el objetivo de ayudar a los países a evaluar la organización de sus Servicios Veterinarios y determinar eventuales medidas para mejorar la vigilancia y el control de la sanidad animal y la salud pública.
Resistencia a los antimicrobianos
La resistencia a los antimicrobianos constituye un problema importante y cada vez más agudo en todo el mundo, que tiene graves consecuencias para la salud del hombre y los animales. Consciente de la situación, en fechas recientes la OIE dedicó un número de su Revista científica y técnica a "La resistencia a los agentes antimicrobianos en la sanidad animal y la salud pública" (Vol. 31 [1], 2012) y organizó una conferencia mundial sobre "El uso responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en los animales" (marzo de 2013) a fin de examinar más a fondo los métodos para lidiar con este problema. En el presente número de la Revista se examinan los progresos realizados hasta ahora para integrar los sistemas de vigilancia de las resistencias a los antimicrobianos y del uso de estos fármacos, así como una serie de aspectos y problemas técnicos y posibles soluciones.
Función de los organismos de reglamentación de los medicamentos de uso veterinario
Los medicamentos de uso veterinario son importantes a la vez para la inocuidad de los alimentos y para la seguridad alimentaria, en la medida en que ayudan a prevenir enfermedades de los animales y a mantener a la población animal en buen estado de salud. La responsabilidad de controlar esos fármacos y de vigilar que se utilicen con prudencia incumbe a muchas instancias y personas distintas, en particular organismos de reglamentación, farmacéuticos, veterinarios y productores. Entre las atribuciones de los organismos de reglamentación de los medicamentos veterinarios figuran los estudios y evaluaciones previos a la comercialización, la aprobación, el control de efectos adversos tras la comercialización (lo que incluye eventuales resistencias a los antimicrobianos en microorganismos transmitidos por los alimentos) y la aplicación de la normativa vigente.
Integración de los datos de la vigilancia de la sanidad animal y la de la inocuidad de los alimentos provenientes del control de mataderos
La vigilancia en los mataderos con fines de sanidad animal e higiene de los alimentos entraña la realización de análisis para detectar la presencia de enfermedades, patógenos, residuos medicamentosos, contaminantes químicos y resistencias a los antimicrobianos. Los principales vectores de esta labor de vigilancia son los gobiernos, la industria y los medios universitarios. Los resultados del control de mataderos deben comunicarse a las autoridades responsables de la sanidad animal y a los productores para que adopten las medidas que procedan. Utilizando los datos de inocuidad de los alimentos, las instancias competentes aprueban o prohíben el uso de determinado alimento con fines de consumo humano u otros fines. Los esfuerzos por integrar los datos entre los organismos públicos, la industria y los medios universitarios tropiezan con importantes dificultades jurídicas, logísticas y económicas. Aquí se preconiza la adopción de políticas que alienten una integración eficaz de los datos de vigilancia zoosanitaria y de la inocuidad de los alimentos procedentes de las actividades de control de mataderos, lo cual pasa por promover: un planteamiento a largo plazo de esta integración; la aplicación de planes basados en los riesgos; y un acceso público y transparente a los datos, acompañado de comunicaciones destinadas al consumidor elaboradas a partir de esos datos.
Enseñanza de la veterinaria
Para una vigilancia eficaz de la sanidad animal, los patógenos alimentarios y las enfermedades transmitidas por los alimentos es indispensable disponer de los adecuados recursos humanos, científicos y técnicos, y en particular de un número suficiente de veterinarios con la debida formación y experiencia. La OIE dio carta de naturaleza a esta necesidad con la creación de un Grupo ad hoc sobre la enseñanza de la veterinaria, encargado de proponer fórmulas para ayudar a sus miembros, en particular los países en desarrollo, a mejorar la enseñanza que imparten a los futuros veterinarios. La Organización ya tiene elaboradas directrices sobre el tema, y ahora está organizando su tercera conferencia sobre la enseñanza de la veterinaria (4 a 6 de diciembre de 2013, Foz de Iguazú, Brasil). En este artículo se examinan los requisitos para impartir enseñanza sobre inocuidad de los alimentos (lo que incluye sanidad animal, patógenos alimentarios y vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos) y se exponen proyectos de formación encaminados a cumplir dichos requisitos.
Repercusiones para las organizaciones internacionales Los Códigos y Manuales revisten gran importancia no solo para la sanidad animal y la salud pública, sino también para el comercio internacional de animales y alimentos de origen animal. En el contexto actual, marcado por la aparición de nuevas enfermedades (zoonóticas y no zoonóticas) y por un creciente riesgo de diseminación mundial de enfermedades animales y zoonosis, la función de la OIE para fomentar un intercambio transparente de información zoosanitaria y otros datos científicos resulta vital.
Función de la OIE
Estimación de la carga mundial de enfermedades transmitidas por los alimentos
Uno de los grandes escollos para estimar el número de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos y determinar sus causas reside en los deficientes niveles de notificación. Son muchos los afectados que no acuden a los servicios médicos, y numerosos brotes infecciosos, aun siendo notificados, no se investigan en absoluto o se investigan de tal manera que no se llega a determinar el origen del problema. Con ánimo de responder a estas dificultades la OMS puso en marcha en 2006 una "Iniciativa para estimar la carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria", concebida para que los planificadores de políticas cuenten, de forma global e integrada, con información más completa sobre las consecuencias para la salud pública del consumo de alimentos insalubres. Los autores presentan los antecedentes de esa iniciativa y los resultados que ha deparado hasta la fecha.
Planificación de una respuesta rápida a los brotes de enfermedades zoonóticas transmitidas por los alimentos
A pesar de la aplicación de medidas preventivas, se han producido y se seguirán produciendo brotes de enfermedades zoonóticas transmitidas por los alimentos. En este artículo de la OMS se ofrecen pautas para planificar una respuesta rápida a ese tipo de brotes, haciendo hincapié en la importancia de la coordinación entre todos los organismos relacionados con el tema, por ejemplo los que se ocupan de salud pública, inocuidad de los alimentos y piensos, agricultura y recursos pesqueros, industria y comercio, administraciones locales, inspecciones o turismo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS han elaborado guías dirigidas a las autoridades de los países, de las que estas pueden servirse para investigar brotes de origen alimentario, definir planes de respuesta ante emergencias ligadas a la inocuidad de los alimentos, aplicar principios de análisis del riesgo durante este tipo de emergencias y poner en marcha sistemas nacionales de recuperación de productos alimentarios. La OIE, la FAO y la OMS trabajan ahora de consuno para definir un mecanismo intersectorial que les permita instaurar conjuntamente y a tiempo procesos robustos de determinación del riesgo ante brotes de enfermedades de transmisión alimentaria u otro tipo de emergencias ligadas a la inocuidad de los alimentos. 
Aplicación de las normas del Codex Alimentarius
En el Acuerdo MSF de la OMC se reconocen específicamente las normas del Codex Alimentarius como referentes internacionales en el ámbito de la inocuidad de los alimentos. En materia de zoonosis, las similitudes existentes entre los métodos de análisis del riesgo empleados por la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) y los que aplica la OIE favorecen sobremanera la existencia de sistemas integrados de control. Cada vez más, al elaborar sus respectivas normas sobre zoonosis transmitidas por los alimentos, la CCA y la OIE trabajan conjuntamente con el fin de evitar redundancias y lograr que el aparato normativo tenga cohesión y abarque la totalidad de la cadena alimentaria. A escala nacional, es importante que todas las autoridades competentes en la materia estén bien coordinadas y compartan información con los demás interlocutores del ramo.
Ejemplos prácticos
En la tercera sección de este número de la Revista se exponen una serie de ejemplos prácticos de integración de la vigilancia de distintos patógenos en diferentes regiones del mundo.
Anisakis
A medida que se intensifican la acuicultura y el consumo de productos acuícolas también aumenta la probabilidad de infección zoonótica resultante de la manipulación o la ingestión de dichos productos. En un artículo dedicado a Anisakis se ofrece información sobre la prevalencia de la infección y la carga de larvas de anisákidos en peces, los casos de infección humana, las consecuencias económicas y las medidas de lucha.
Infecciones zoonóticas por contacto con peces
Se exponen aquí una serie de casos descritos en el mundo de zoonosis humanas causadas por los principales patógenos zoonóticos de peces y crustáceos. Se enumeran los principales patógenos que el hombre puede contraer de peces o crustáceos por vía tópica al lesionarse con las espinas o pinzas o a través de una herida abierta. Todos esos patógenos también están vinculados a brotes de enfermedades de peces destinados al consumo humano, brotes que a menudo guardan relación con factores zootécnicos como la calidad y cantidad de nutrientes presentes en el agua o la densidad de población.
Vigilancia de serovares de Salmonella distintos de S. Enteritidis y S. Typhimurium
Vigilancia integrada de la sanidad animal, los patógenos alimentarios y las enfermedades transmitidas por los alimentos en diferentes regiones
En tres artículos se pasa revista a otras tantas iniciativas regionales para integrar la vigilancia de la sanidad animal, los patógenos alimentarios y las enfermedades transmitidas por los alimentos. En el primero de ellos se describe la situación reinante en la Unión Europea (UE), donde se aplica un planteamiento integrado de determinación del riesgo, que incide especialmente, por un lado, en la salud humana y la totalidad de la cadena alimentaria, y por el otro en intervenciones científicamente contrastadas para reducir el grado de riesgo para el consumidor. Esta coordinación reposa básicamente en la colaboración entre la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y las respectivas autoridades de los Estados miembros de la UE.
En el segundo artículo se describen las características de la vigilancia y las tentativas realizadas en las Américas para instaurar sistemas de vigilancia realmente integrados, que aúnen la vigilancia sanitaria de poblaciones clínicas sometidas a tratamiento médico, por un lado, y la vigilancia zoosanitaria de animales de producción alimentaria. Se exponen asimismo los atributos que idealmente debe reunir un sistema integrado de control de la inocuidad de los alimentos.
En el tercer artículo se pasa revista a la situación en los países en desarrollo y en transición, donde las enfermedades animales, los patógenos de transmisión alimentaria y las enfermedades transmitidas por los alimentos ejercen un enorme impacto en la salud y los medios de vida de productores y consumidores. Lamentablemente, los recursos humanos y económicos que se invierten no suelen bastar para vigilar eficazmente la amenaza que suponen las enfermedades infecciosas, hecho que genera una situación crónica de notificación deficiente. Ello a su vez lleva a subestimar las consecuencias de esas enfermedades e imposibilita la aplicación de medidas de lucha eficaces. Aun así, recurriendo a innovadoras herramientas de comunicación y diagnóstico, a nuevos métodos de análisis y a una estrecha colaboración en y entre los sectores de la sanidad animal y la salud humana, no deja de ser posible mejorar la cobertura, calidad y rapidez de las notificaciones y obtener estimaciones más completas de la carga de morbilidad. Este tipo de planteamientos puede ayudar a combatir enfermedades endémicas y a generar las capacidades de vigilancia esenciales para afrontar en el futuro amenazas sanitarias que están en constante evolución.
Fundamento científico y técnico de políticas coordinadas
Esta última sección contiene artículos que examinan la base científica y técnica en que reposan las políticas coordinadas.
Métodos analíticos perfeccionados para la vigilancia y la localización de focos
Para detectar sin tardanza agentes infecciosos y contener su propagación se precisan técnicas de diagnóstico robustas y exactas. Se expone aquí el vasto arsenal de novedosos ensayos que se ha constituido en los últimos tres decenios, y se explica la tremenda influencia que ello ha tenido en la detección de agentes infecciosos. Los nuevos métodos de diagnóstico se practican casi siempre en laboratorio y resultan onerosos, pues exigen instrumental sofisticado y conocimientos especializados. Sin embargo, también se están concibiendo ensayos aplicables sobre el terreno que aúnan rapidez y bajo costo. Los autores exponen varios ejemplos relativos a la concepción de nuevos ensayos, deteniéndose en particular en métodos para detectar virus de la influenza aviar, norovirus y virus de la hepatitis A, así como salmonelas y diversas especies de Campylobacter.
Parásitos transmitidos por los alimentos
El ser humano padece varias enfermedades zoonóticas causadas por helmintos que se transmiten por los alimentos, algunas de las cuales pueden ser mortales (como la triquinelosis o la cisticercosis cerebral), mientras que otras son crónicas y causan solo dolencias leves (como la teniasis intestinal). La concepción de estrategias de vigilancia y control de las distintas especies de parásitos transmitidos por los alimentos, al igual que la intervención de los organismos veterinarios y de salud pública, difieren considerablemente según la especie de que se trate, pues cada parásito presenta características epidemiológicas y ciclos vitales diferentes. El autor examina aquí los métodos y estrategias necesarios para vigilar la presencia de estos parásitos en el ganado, lo que incluye las necesarias medidas normativas y la indispensable colaboración entre los sectores veterinario y médico para poner en marcha un programa nacional de notificación y control.
Identificación de animales y rastreabilidad
Rara vez es posible atajar con éxito un brote de enfermedad animal infecciosa o responder eficazmente a un episodio causado por residuos químicos sin emplear un sistema que permita identificar y rastrear a los animales. El hecho de poder vincular a los animales en el momento del sacrificio con la carne posteriormente obtenida de ellos, empleando dispositivos o marcas de identificación y la correspondiente documentación en que constan los desplazamientos de cada animal, revaloriza el producto desde el punto de vista de la seguridad del consumidor. En el último decenio, las técnicas de identificación de animales han ido ganando en sofisticación y asequibilidad. El auge de Internet y de los medios móviles de comunicación, junto con el aumento de la potencia de los ordenadores y de las aplicaciones conexas de gestión de datos, ha dado una nueva dimensión a la capacidad de las autoridades competentes y el sector privado para rastrear a los animales y los alimentos derivados de ellos con fines de control sanitario, de inocuidad de los alimentos y comerciales. En dos capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE y una norma del Codex Alimentarius dedicada al tema queda patente la importancia que revisten la identificación y rastreabilidad de los animales.
Resistencias a los agentes antimicrobianos en microorganismos ligados a los animales acuáticos
En el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE se recomienda a las autoridades competentes que pongan en marcha programas de seguimiento y vigilancia de las resistencias a los agentes antimicrobianos en los microorganismos ligados a los animales acuáticos. En el último artículo de este número se explican las clases de bacterias que deben estudiarse en tales programas y los métodos de muestreo que conviene emplear. También se exponen los protocolos de realización de antibiogramas apropiados para esos programas, los criterios de interpretación que hay que aplicar a los datos obtenidos y el modo en que se deben comunicar los resultados de los programas. En la medida de lo posible, en los programas de vigilancia deben utilizarse métodos normalizados e internacionalmente armonizados de realización de antibiogramas.
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